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捕 鯨 船 団 に 関 す る 研 究―II
捕 鯨 船 に お け る就 労 時 間(1)
真 野 季 弘 ・高 山 久 明 ・柴 田惠 司
Studies on Whaling Fleet—II 
Working hours of crew of catcher boat (1)
Suehiro MANO, Hisaaki TAKAYAMA and Keishi SHIBATA
 Some considerations based on the working reports of the whale catchers were made to 
clarify the interrelations among whale catch, ship's steaming hours per day and the working 
hours per day of the crew on board the catcher boats (812 and 729 G/T) 
1) The steaming houre of a catcher boat throughout her whaling operation of 2,280 
hours, were divided into 5 sorts of workings, i. e., drifting, steaming for changing whaling 
waters, detecting whale, whaling itself and also other various jobs. Steaming hours and 
other various jobs were shown to have two periodical cycles of 12 and 24 hours and all of 
others were shown to have only 24 hours period. 
2) The working hours in length of her respective crew could be divided into three 
types depending on the whaling work itself and ship's steaming, as shown in Table 3. The 
captain, sailor and wireless operator would belong to the fishing type, but on a periodical 
analysis, the wireless operator is replaced with an echo-sounder operator. The chief officer, 
chief engineer, quarter master and also 2nd officer could be called as the navigation type, 
and others would be of moderate type. 
3) The number of whales caught per day fluctuated with a definite period of 12 days 
throughout every data. 
4) The working hours per day of oilers of the K-Maru, a semi-machinery-zero boat 
(5,000 HP, 3 oilers) were rather short being 90% of that of the old type boat (3,500 HP, 6 
oilers) despite the fact that the number of oilers was reduced to 1/2 and the engine power 
was increased to 1.43 times compared to the latter thus demonstrating numerically the 
effect of man power economization.
近 年,我 が国の船員労働対策の 一環 として,船 舶における省力化設 備 と,労 働条件の 改善が進 め られてい
る。
捕鯨船 の乗組員 は,漁 場 において船舶の運航作業 に加えて捕鯨作業に も従事 して いる。従 って乗組員の作業
時間 は一般商船 と異な り鯨類 の捕獲頭数 によ って大 き く変動す る特殊な状態であ る。
なお現在,捕 鯨船乗組定 員数 は過去 におけ る捕鯨事業全盛時 のそれを,ほ ぼそのまま踏襲 して いるが,捕 鯨
船 における各部の自動化な ど,装 備 の改善 は必ず しも乗組員の労働が軽減 されている とは限 られない面 もあっ
て,未 だ乗組員の定数是正について明確な資料 が提示 されていない。
そこで捕鯨船 の行動および捕獲頭数 の変動 と,そ の応答関数 としての乗組員の就 労時間 との関係 を,数 的に



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Table 3. Simple correlation matrix between catch of whales, ship's steaming hours and crew's 
          working hours per day on board the K-Maru in the North Pacific in summer 1974. 
     CATCH  RUN CAPT C/O  2/C) B/S SAIL Q/M  W/O C/E  1/0L ECHO 
CATCH 1.000 -.529 .793 -.521  -.100*  -.173* .689 -.509 .462 -.550 -.325 -348 
 RUN -.529  1.000 -.425 .775 .566 .682 -.521 .573 -.304 .702 .487 .507 
CAPT .793 -.425 1.000 -.370 .065*  -.141* .549 -.458 .409 -.382 -.285 -.299 
C/OF -.521 .775 -.370 1.000 .601 .644 -.597 .550 -.397 .716 .442 .441 
 2/OF  -.100* .566 .065* .601 1.000 .655 -.276 .353 -.080 .454 .381 .357 
B/S  -.173* .682  -.141* .644 .655 1.000 -.340 .360 -.247 .492 .335 .464 
SAILER .689 -.521 .549 -.597 -.276 -.340 1.000 -.191 .728 -.394 .059*  -.006* 
Q/M -.509 .573 -.458 .550 .353 .360 -.191 1.000 -.042 .513 .690 .712 
 W/O .462 -.304 .409 - .397  -.080* -.247 .728  -.042* 1.000 -.237 .194* .047* 
C/E -.550 .702 -.382 .716 .454 .462 -.394 .513 -.237 1.000 .553 .544 
 1/OIL -.325 .487 -.285 .442 .381 .335 .059* .690 .194* .553 1.000 .676 
ECHO -.348 .507 -.299 .441 .357 .464  -.006* .712 .047* .544 .676 1.000 
 Astrisked are less than the significant level of 95%.
要 約
1.捕 鯨船 の行動 と乗組員の就労時間 との関係について明 らかにす るため,就 労実態報告 にもとづ き,次 の
考察 と結果を得 た。
2.船 舶の行動 を5種 に区分 し,そ れぞれの時間的な比率,各 行動 の発生す る時刻帯を明 らか にした。
3,船 の運行時間及び乗組員の就労時間 を周期分析 して比較 した結果,2隻 の捕鯨船 か ら共通 して言われ る
ことは,
a)捕 獲頭数の周期 と似 た傾向の就労時間周期を もつ もの は,甲 板員 と船長であ る。
b)船 舶の運航時間 と同調 した就労時間の周期を示す ものは,一 等航海士 と操機長であった。
4.捕 獲頭数の周期 と船 舶運行時間の周期 とで は,両 船共通 の周期 は12日 であ り船団の捕獲 頭数及 び操 業 状
況 にも影響 あるもの と思 われ る。
5.準MO船K丸(5,000HP機 関部員3名)の 機 関部員の 日別就労時間 は,旧 型船(3 ,500HP,機 関部員6
名)に 較べ,主 機関出力で約1.4倍,機 関部 員数で半分 であるにもかかわ らず約10%少 なか った。 この ことは
MO設 備が船 の行動能力 を減 じることな く機 関部員の作業量 の節約 に充分有益 であったことを示 してい る。
おわ りに資料の収集 に御協力を賜 った極洋会の諸兄に対 し深 く感謝す る。
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